

































1) Japan's Minorities， ed， Michael Weiner (London and New York: Routledge， 1997)を参照。
2) もちろん，この場合の「日本」とは，政治・経済・宗教といった様々な相における断片的な知
識ではなく，英語闘で生産され流通し消費される「臼本j を問題にしているのである。 J主体的
には， Lafcadio Hearn， Basil Hall Chamberlain， Ruth Benedict， Ezra F， Vogelそして Karelvan 
Wolferenらによって生産され， Clive Cussler， James Clavell， Michael Crichtonやその読者たちによ
って消費される「日本」のことである。また， Scott W rightは，Japan Encountered (Lanham， 














あろう。このことは， E. Said 流の酋洋の雷語の中に総み込まれることで，その雷説が




















とする動きがある。それは r西洋」 世界の周縁，あるいは「他者J として従属させられ
3) D. N. Lammers，“Taking ]apan Seriously"， Asiα加 WestemFicti01!. ed. Robin W. Winks and ]ames R 

















は一部書き直されて，From Sea to Seaとして1899年にアメリカで出版され， 1892年の
見開録は， 1920年に Letters01 Travelとして出版された。新聞に載ったオリジナル
な形としては， 1988年に Kipling'sJapanとして出版されている。






_ 1 cheered myself with the thought that India - the India 1 pretend to hold in 
hatred-was not so far off. after al1.61 
というような思いを抱いていることに気づかざるをえない。したがって，それに対する処
4) The Oxfi肝'dEnglish Dictionaryの2版では，“globe-trotter"の用例の初出は， 1875年， E. K. Lairdの




5) 1889年の旅行の際は， 1889年l汚から 2月までスタッフとして働いていた thePioneer紙に記事
を送り， 1892年の特に番いた見開銀は，The Times紙に掲載された。









“. • . you who live so close to the actual facts of things cannot form dispassionate 








It was my destiny to avenge India upon nothing less than three-quarters of the world. 
The idea necessitated sacrifices-painful sacrifices-for I had to become a Globe-
trotter， with a helmet and deck-shoes.81 
Kiplingは，彼自身と globe-trotterの違いをどこにみているのであろうか。 7年間と 5
週間という滞在 B数の違いであろうか。あるいは， 1882年から1888年の12月に th巴








7) Froll Seαto Seα， p，αrt 1. p. 232. 
8) FrOIl Seαお Sea，p，ωt 1， p. 232. 
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敗する人物を何度となく描いている。彼らは，“Beyondthe Pale"の語り手の処世術一-
“A Man should， whatever happens， k巴epto his own castε， race and breed. Let the White 
go to the Whit巴 andthe Black to the Black. Then， whatever trouble falls is in the 
ordinary course of things - neither sudden， alien nor unexpected"一一ーを守ろうとはせ
ず 91無謀にも保護された白人の小さな社会 (theStationまたは theClub)の盛を乗り
越えインドの詰漢とした社会に足を踏み入れようとしたり，心身ともインド人になりきろ
うとしたり，必要以上にインド人に親切にして，“Beyondthe Pale"のTrejagoは危うく
殺されかかり，“ToBe Filed for Reference"のJellaludinは身を持ち崩し，“TheReturn 
of Imray"のImrayは殺される。つまり， Kiplingにとって，越境することは白人として
の自己の存在恭盤の破壊を意味する。概ね，このような， Kiplingの文化交流に対する否




















9) 豆udyardKipling，“Beyond the Pale，" Plα的 Tαlesfrom tJw Hills (New York: Charl告sScribner's Sons， 
1907)， p. 189 




















What I wanted to say was，“Look here， you person. You're much too clean and refined 
for this life here below， and your house is unfit for a man to live in until he has been 
taught a lot of things which I have never learned. Consequently I hate you because I 
feel myself your inferior， and you despise me and my boots because you know me for a 
savage. Let me go， or I'l1 pull your house of cedar叩woodover your ears." What I 
rea11y said was，“Oh， ah yes. Awf'ly pretty. A wful queer way of doing business."I2) 





11) From Seα10 Seα， p，αγt 1.p. 347. 






[H]e was a hybrid - partly French， part1y German， and partly American - a tribute 
to civilisation. All the Japanese officials from police upwards seem to be clad in 
Europεclothes， and never do those clothes fit. I think the Mikado mad巴themat the 

















Young Japan . . . slipped off his boots， coat， tie， collar and waistcoat and lay down on 
thεseats to slumber， the nape of his neck supported in default of a J apanese pillow， by 
the neat litle handbag. Old Japan at his side slept on a red lacquer pillow， and it was 
curious to note how in both men the national attitude of repose was exactly alike.
l4l 
13) Fγ仰nSea to Sea， Part 1， p. 350-1 
14) Rudyard Kipling， J(ψling's Japan: Collected Writings， ed. Hugh Cortazzi and George Webb (London and 














[The Babu] did not dress d巴ceitfullyin flannel or dittos， and spoke our tongue none 
the less. But then， the Babu had an Educational Department behind him and more 
Englishmen about him than ever did thεJ a panese.151 
また西欧人の中でうまく立ち働く中国人とも違う。「教授」と Kiplingは，神戸の町で中
国人と日本人の違いを議論する。
As in Nagasaki， the town was full of babies， and as in Nagasaki， every one smiled 
except the Chinamen. 1 do not like Chinamen. There was something in their faces 
which 1 could not understand， though it was familiar enough. 
“The Chinaman's a native，" 1 said.“That's the look on a nativ巴'sface， but the Jap 
isn't a native， and he isn't a sahib either. What is it?" The Professor considered the 






で発見した「日本」を1894年に Glim戸ses01 Unfi仰 tiliarj，α仰nとして出版した。
15) Ki戸ling's1<αpαn， p. 169. 
16) From Sea 10 Seα， p，αγ1 1， p.370. 
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の「日本」を Glimpsesof Unfamiliar Japanで構築していく。例えば，その著書の中で，
Hearnは r突然迷信深い信仰から解放された後の自然な反動として，西洋(“the
Occident")ではごく普通にみられる粗暴で、攻撃的な懐疑主義など，私の教えている B本








Among the Japanese of the old regim巴oneencounters a courtesy， an unselfishness， a 
grace of pure goodness， impossible to overpraise. Among the moderniz巴dof the new 
gen巴rationthes日 havealmost disappeared. One meets a class of young men who 
ridicule the old times and the old ways without having been able to elevate themselves 
above the vulgarism of imitation and the commonplaces of shallow skepticism. What 






17) Lafcadio Hearn， Glimpses of Ulfiαηtiliar Ja仰1，vol. 2 (Boston and New York: Houghton Mifflin 
Company， 1922)， p.146 
18) Glimpses of びψ附tiliarJ，αμ1， vol. 2， p. 384. 
19) Glimpses of Ullfamil叫γJαpan，vol. 2， p. 368 
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Alas! 1 had written my commonplace stuff about the Daibutsu long ago; ー一long before 
Would 1 could atone for it now! But then Kipling is a giant in al1 things compared to 























“Soldiers and policem邑nalways fighting，" said my guide with a grin 
The policeman would fain have withdrawn from the argument.“Then what did 
you say 1 did for?" said the soldier with an overshoulder glance for the approval of 
th巴rapidlygathering crowd.“Go it， 'Enery: give the beggar what for，" shout日da 
20) Lafcadio Hearn. L併問dLetters， vol. 3. ed. Elizabeth Bisland (Boston and New York: Houghton Mifflin 
Company. 1922). p. 347. 
21) Basil Hall Chamberlain. Thillgs j.αμl1ese (1939 [6th editio日]• rpt. Tokyo: Meicho Fukyu Kai. 1985) 
の“Shinto"の項容と，Glimtses of Unfi仰日liarJapan. vol. 2の17家“TheHousehold Shrine"を参照。
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fellow private in the background “'E ain't worth 'itting，" was the r邑spons巴“Hi!Yi!
You're afraid yourself，" shouted the crowd.“No 1 ain't，" said the soldier and backed 
the litle man of peace into a corner where he hustled him. The policeman pushed him 
in return.吋 O閃ud由otぬha討ta昭g伊a幻inand 1'1口knock your 'e吋doff行，"said the s叩old凶ωie飢r仁.
leav ε me alone th 巴釘印n，"saねidtめh巴poωli犯cer釘man.“ '00 are you to tel me wot 1'm to do and wot 
1 ain't? Take an' go 'ome."“1 shan't. '00 are you a shovin' of?" 
1 have reproduced the outlines of the dialogue in English owing to an imperfect 
knowledge of ]apanese， but 1'1 swear to the general purport being herεset down.22) 
次のものは，船の甲板で，餅屋と客との会話を Hearnがスケッチしたものである。
“I.your-servant mochi-for this-world寸nno-use-have. Sake-alone this-life-in if-there-
be， nothing-b巴side-desirable-is."
"For me-your-servant，" spake the other，“Woman this-fleeting-life-in the-
supreme-thing is; mochi-or同-sake-forearthly-use hav巴司令one."
But， having made al the mochi to disappear， he that had been hungry turned 
himself to the mochiya， and said: 
“o Mochiya San， I-your-servant W oman-or-sake-for earthly司requirementhave-











“the multiplication-table in English"，つまり，英語が構築する合理的・科学的な世界に
逃げ込まなければいけなかった。出)一方， Hearnは， 日本語を決して越えられない世界に
22) Kψling's ]apan， p. 120-1 
23) Glimpses of Unj仰 tiliar]，αμ1t， vol. 2， p.250 
24) Rudyard Kipling. Kim (N引，vYork: Charles Scribner's Sons， 1905)， p.252. 
188 伊勢芳夫
存在する言葉であると考える。何故なら，日本語は何から侍まで西欧語とは逆であり， し
たがって日本人のように思考するためには，“tothink backwards， tothink upside-down 









“They are other gods，" said a young priest， who giggled depr巴catinglyat his own 
creed every time h日wasquestioned about it.“They are very old. They came from 
India in the past. I think they are Indian gods， but I do not know why they are here." 
I hate a man who isashamed of his faith.261 
また加のところでは，何を言ってもクスクス笑う芸者に対して，当惑しながらも愛らしさ
を感じる。
しかし Hearnにとって，これら日本人の“smile"は，“infinitecalm"と“theideal of 
the Supreme Self-Conquest"を志向する東洋人と，個人主義z 利己主義の西洋人の本質的
な差異の構閣として捕えようとする。そして r日本人の微笑」は，仏像のそれへと還元
され，そこに日本人の本質をみいだそうとするのだ。
Such Buddhist tεxts as these - and they are many - assuredly express， though they 
cannot b巴assumedto have created， those moral tendenci巴swhich form the highest 
charm of the J apanese character. And the whole moral idealism of the race seems to 
me to have been imag日din that marvelous Buddha of Kamakura， whose countenance， 
“calm like a deep， stil water，" expresses， as perhaps no other work of human hands 
can have expressed， th巴eternaltruth:“There is no higher happiness than rest." It is 
toward that infinite calm that the aspirations of the Orient hav巴beenturned; and thε 
ideal of the Supreme Self-Conquest it has made its own.27I (下線は筆者による)
25) Lafcadio Hearn. Japan: AηAttenψt atInterpre胞がa}1(Boston and New York: Houghton Mifflin Company. 
1922). p. 12. 
26) From Sea to Sea. Part 1. p. 383. 
27) Gl口npses01 Unjαmiliar Japan. vol. 2. p. 378. 
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“]apan is the second Ori巴ntalcountry which has made it impossible for a strong man 
to govern alone. This she has done of her own free will. India， on the other hand， has 




ある。そして，しばしば， KiplingのFromSea to Seaの中には， 日本を郷撤した記述
がみられる O 例えば，桜の花の美しさにうっとりする花見客に対して，
The men and women were obviously admiring the vi巴w.It is an astounding thing to 
see an Oriental so engaged; it is as though he had stol己nsomething from a sahib."1 
このような具合に，彼の作品の中には強烈な西洋的自我が現れる。それが単に東洋人に対
する蔑視や敵意でないことは，仏教寺院へ場違いな人間が入り込んだ、と差恥を感じ，鎌倉
28) From Seαto Seα， Part 1， p. 494 






The litle children in the courtyard were clustered round the Professor's camera. But 
one child had a very bad skin disease on his innocent head - so bad that none of the 
others would play with him - and he stood in a corner and sobbed and sobbed as 





























All that while he felt， though he could not put it into words， that his soul was out of 
gear with its surroundings - a cog-wheel unconnected with any machinery， just like 
the idl日cog-wheelof a cheap Beheea sugar-crusher laid by in a corner. The breezes 
fanned over him， the parrots shrieked at him， the nois日sof the populated house behind 
一時squabbles，ord巴rs，and reproofs - hit on dead ears. 
“I am Kim. I m Kim. And what is Kim 7" His soul repεated it again and again. 
He did not want to cry，一一hadnever felt less like crying in his life， -but of a 
sudden easy， stupid tears trickled down his nose， and with an almost audible click he 




















31) Kim. p. 462 
192 伊勢芳夫
But that perpetual silent crowding about me became at last more than embarrassing 
It was innocεnt， but it was weird. It mad巴mefeel like a ghost - a new arrival in the 























Every one knows what a tori is. They have them in Southern India. A great King 
makes a note of the place where he intends to build a huge arch， but being a King does 
so in stone， not ink一 sketchesin the air two beams and a cross七ar，forty or sixty 
feet high， and twenty or thirty wide. In Southern India the cross-bar is humped in the 
middle. In the Further East it flares up at the ends. This description is hardly 
according to the books， but if a man begins by consulting books in a new country h巴is




























His life was a succession of dreams which ended in nightmares. In his ardour he 
became a naturalised ]apanese， taking the name of Koizumi Yakumo. But awaking 
from his dream he rεalised that he had taken a false step.351 
33) From Sea 10 Sea. p，αrl 1， p. 357. 
34) 王子川I，Mi弘オリエンタルな夢ゎ (筑摩言書房， 1996)， 271真。
35) Things JaJ沼町se，p. 296 
194 伊勢芳夫
夢が空間と時間を超越ないしは忘却するものであるとき， Hearnの夢の日本は厳格な
時間と空間の束縛から逃避しようとするものであった。そしてどこにも存在しないユート
ピアとしての「臼本」を追い求めたのである。 ヨーロッパ列強の脅威のもとで西欧
を模倣せざるをえなかった屈辱感の裏返しとして， 日本は， Hearnの「日本」と呼応す
るように r神国日本」という神話を作り上げて劣等感を克服しようとした。それは「脱
亜入欧」とともに，近代日本のマスター・ナラテイヴの形成において，時間と空間を忘却
しようとする意志として働いたのである。その結果，永い壁史を持つ様々な文化を忘却
し，あしきオリエンタリズムに没頭した日本は，ヨーロッパ諸国と日本の簡に空白の地図
を描き出し，自らの幻想で埋め尽くそうとしたのである。しかし，実際には，その空間を
占める国々から， 日本は色々な影響を受けてきたのであった。もし日本がそのことを認識
し，新たなマスター・ナラテイヴを構築するなら， Kiplingがみてとった奇妙なハイブリ
ツドの国から，様々な文化の融合した思家へと変貌することができるのである。
〔付記]本稿は，日本英文学会第69田大会(1997年5月25日，宮城学院女子大学)における
口頭発表に加筆修正を施したものである。
